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Ⅰ　問 題 と 目 的





















3）　 文部科学省　2008『小学校学習指導要領解説』（音楽編）p. 54　3節　第 5学年及び，第 6学年の目標
と内容












　「唱歌」は 1872 年（明治 5年）に学制が発布され，小学校の「教科」の一つとされたが，指導
者がいないということからその取り扱いは「当分之ヲ欠ク」とされ，明治 8年伊沢修二が日本
人としてはじめてアメリカに渡りボストン公学音楽監督ルーター・ホワイティング・メーソン




　これらを根幹とし，音楽取調掛の手で 10 年経た 1881 年から 1884 年にかけて ｢小学唱歌集初
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【表１】　各改訂年度の歌唱活動の指導
　① 唱法について見てみると，｢平成元年及び 10 年の改訂では移動ド唱法6）を原則とすること｣
とあるが，平成 20 年改訂を見てみると，｢適宜，移動ド唱法を用いること｣ と内容の変更が
なされている。調性がある以上，移動ド唱法を基礎として使用することが自然な唱法である
と言えよう。
　② 平成元年の改訂では発声法の指導について頭声的発声法が述べられているが，平成 10 年，
平成 20 年改訂ではその文言が使われていない。平成 20 年改訂では，｢変声以前から自分の
声の特徴に関心をもたせるとともに，変声期の児童に対して適切に配慮すること。｣ が付け
加えられている。

































































































































































































年までは 4曲すべてを取り扱う。第 5学年及び第 6学年は 4曲中 3曲を含めて取り扱うよう
になった。
Ⅲ－3　各学年の歌唱共通教材の変遷














平成元年告示，平成 4年実施，平成 10 年告示，平成 14 年実施































　〔対象〕　児童教育学科平成 18 年～平成 21 年入学全学生（1年次～ 4年次）













































はまる（189 名，40％）」，「5．よく当てはまる（177 名，37％）」のように 77％の学生が当時を
思い出して回答している。問題は「3．どちらともいえない」（62 名，13％）と「1. 全くあては
まらない（22 名，５％）」「2. 当てはまらない（25 名，５％）」である。この児童の興味・関心を
抱かせ楽しく歌うことができるように教諭は児童の興味 ･関心との底上げをする努力が必要で
あったのではないかと考える。






曲 1 曲 2 曲 3 曲 4
第 1学年 19 29 263 54
第 2 学年  191 20 30 25
第 3 学年 113 66 32 184
第 4 学年 30 215 251 35
第 5 学年 58 357 357 221
第 6 学年 365 129 19 134
【表５】　各学年で歌ったことのない（習ったことのない）と回答した数
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　問 6．小学校の時，先生は歌唱共通教材をご指導されるとき，ピアノの伴奏が弾けましたか。
（1学年～ 3学年まで）　（1. 当てはまらない 2. まあまあ当てはまる 3. 当てはまる　4. よく当て


























1 2 3 4
計 74 171 96 126
【表６】　ピアノ伴奏が弾けたか
1 2 3 4
計 34 297 75 35
【表７】　小学校の先生から歌詞の説明を丁寧にされたか



































41-26粟村.indd   293 2013/01/31   21:41:10
294 粟　　村　　眞　　久
石井宏美 ･虫明眞砂子　2011「小学校の音楽科における歌唱共通教材のあり方について」岡山大学教師教育
開発センター紀要 ，第 1号，pp, 57−68
木暮朋佳　2011「小学校歌唱共通教材の歌詞の定型詩構造に関する一考察」美昨大学 ･美作大学短期大学部
紀要 Vol. 56  65～72
横田憲一郎　2002『教科書から消えた唱歌 ･童謡』　東京：産経新聞社。
Summary
This study discusses how current university students should teach singing in elementary schools 
when they become teachers in the future, based on a questionnaire with respect to the way they 
were taught singing in their elementary schools.　The questionnaire asked mainly about the way 
the common teaching materials for singing were utilized and taught in their music classes based 
on the government teaching guidelines, such as the items of “imagine the scenes and the emotions 
and express them,” “understand the words and be creative with expressing them,” and so on.　
They were a part of singing activities of the government teaching guidelines in 1989 and 1999.　
 The following things were found to be the most important issues:
1.　According to the questionnaire, most students enjoyed their music classes in the elementary 
schools as well as learning and understanding the words of the songs.　I, however, have noticed 
that a considerable number of those students do not show enough expressiveness and empathy 
in their singing classes in the university.　In other words, the students seem to understand the 
words through learning, but their expression remains superficial.　Therefore, it is advisable that 
the students should not only focus on understanding musical scores, but challenge themselves 
to sing with great feeling.　When they become teachers, they should try to sing unaccompanied 
and expressively at first addressing each of their students so that they will successfully be able to 
convey the feelings and the intentions inherent in the songs.　I believe that children do not have to 
sing a song particularly well, but instead they should have a memorable singing experience itself.　
2.　It is considered important for children to sing not only the designated common learning 
materials for singing, but also a variety of other songs, which will widen the range of their singing 
opportunities.　At the same time, it is necessary that the teachers utilize the traditional Japanese 
songs which have been sung in school for a long time in order to nurture children’s sensitivity.　
3.　It is also considered very significant that the teachers take time to let the children understand 
and appreciate the true value of the traditional Japanese songs sung in school.　Most of these 
songs have become old, but they represent the pleasure of the four seasons and the events of the 
month in excellent ways.
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